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Research Category Grant-in-Aid for Cancer Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 服部 絢⼀   ⾦沢⼤学, 医, 教授 (10037327)
Project Period (FY) 1985
Project Status Completed (Fiscal Year 1985)
Budget Amount *help ¥20,400,000 (Direct Cost: ¥20,400,000)
Fiscal Year 1985: ¥20,400,000 (Direct Cost: ¥20,400,000)
Keywords ⾃家⾻髄移植 / モノクローナル抗体 / 補体 / 未分化癌 / common ALL / 無菌室 / immunotoxin / 造⾎幹細胞
Research Abstract 化学・X線・外科療法など集学的な癌根絶法と⾃家⾻髄移植法の組合せで癌を治すことを研究⽬的として、次の研究成果が挙げられた。 
1.基礎的研究:移植⽤⾻髄中に混在する癌細胞の除去法について 
(1)モノクローナル(モノ)抗体と補体の in vitro処理法 common ALL に対するJ-2、-5、BA-1、-2、-3(以上市販)、横⼭製NU-N2、愛知がんセンター製NL-
1、-22、HL-47が試⽤に供され、T-ALLに対する⼭⽥製B-7、ATL-27などや横⼭製KOLT-2の実⽤性が検討されている。 
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